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要旨
【諸言】Rheumatoid Arthritis（以下 RA）患者は，RA 症状に伴い Kinesthetic Motor imagery（以
下 KMI）能力低下を招いているのか，非 RA 者との比較から RA 患者の KMI 能力を明らかにする
ことを目的とした．【方法】対象は，RA 患者 60 名（年齢 67.3 ± 9.7 歳）とコントロール群 15 名（年
齢 77.7 ± 4.5 歳）の女性とした．評価方法は，基礎情報（年齢・DAS28CRP・罹患年数），KMI 能力は，
KVIQ-10，iTUG-gap，HLJT（正当率，平均回答時間）を測定し，SPSS より統計学的に比較した．
その際，RA 群とコントロール群の年齢に有意差を認めた為，年齢を共変量に各 KMI 能力評価を比
較した．また，相関係数から各 KMI 能力評価と基本情報に関係性があるのか調査した．【結果】各
KMI 能力にコントロール群と比べ RA 群は有意差を示す低値を認め，iTUG-gap と DAS28CRP に正
の相関を認めた．【考察】RA 群は KMI 能力の機能的構成である鮮明度，心的時間，運動イメージ想
起能力がコントロール群との比較から低下していることが明らかとなった． 
キーワード：関節リウマチ，運動イメージ，筋感覚的運動イメージ






































ジ（Kinesthetic Motor imagery 以 下 KMI）
と，他者が運動を行っているのを見ているよう
な三人称的イメージを示す視覚的運動イメー






























寛解 20 名，低疾患活動 8 名，中等度疾患活動





77.7 ± 4.5 歳）とした（合計 75 名）． 
２）方法
対象者の測定項目は，基本情報（年齢，罹
患 年 数，DAS28CRP），KMI 能 力 評 価 と し
て，KVIQ-10（The Kinesthetic and Visual 
Imagery Questionnaire-10），iTUG-gap 
（imagined timed up and go test-gap），HLJT 

















































時間（1/100 秒）の 3 回の平均値を算出した．
比較方法として，統計ソフト IBM SPSS 
Statistics 22 を使用し，有意水準を 5％未満と

































２）RA 群とコントロール群の各 KMI 能力
比較









表 3 に基本情報と各 KMI 能力の相関係数結








表 2　RA 群とコントロール群の各 KMI 能力比較
























または整合性が低下する 2）．本研究の RA 患者
の罹患年数は平均 21.7 年と長期的であり，罹














群はコントロール群と比べ iTUG-gap の KMI
の機能的構成である補足運動野，運動前野，小
脳が低下していると考える．運動前野，小脳に
おいては KVIQ-10 での低下と同様に RA 症状
である変形の可能性とし，補足運動野において
は，DAS28CRP が iTUG-gap と正の相関を認
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Abstract
Purpose: Noting the involvement of the brain function based on the findings of kinesthetic 
motor imagery (KMI) while performing exercise, we investigated the ability of KMI to 
accurately identify rheumatoid arthritis (RA) patients. Methods: A total of 60 RA patients 
(mean age 67.3 ± 9.7 years) and 15 control patients (mean age 77.7 ± 4.5 years) were analyzed 
by age, DAS28CRP, disease duration, KVIQ-10, iTUG-gap, and HLJT as an index of the KMI 
capacity. Results: Given the significant difference in age between the RA group and control 
group, each measurement item was compared between the two groups while using age as a 
covariate. As a result, each measurement item, was significantly lower in the RA group than in 
the control group. In addition, a positive correlation was found between iTUG-gap and DAS28 
CRP. Discussion: Regarding the effectiveness of KMI to identify patients in the RA group, such 
factors as imagination, mental chronometry, and mental rotation were observed to be lower in 
the RA group than in the control group. In addition, we observed a relationship between mental 
chronometry and the disease activity in the RA group.
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